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両側精索に原発したと思われる左睾丸および
   両側精索の悪性androblastomaの1例
和歌山赤十字病院泌尿器科（部長：三国友吉）
        三  国  友  吉
        ．田  端  運  久
MALIGNANT ANDROBLASTOMA MANIFESTED PRIMARILY
      IN THE． SPERMATIC CORDS BILATERALLY AND
       SECONDARILY IN THE LEFT TESTIS ： REPORT
      OF A CASE AND REVIEW OF THE LITERATURE
   Tomokichi MiKuNi and Kazuhisa TABATA
Fr・m th・Dlep・・tme・彦げ嗣・9？， M・1・kayama R・d Cr・∬肋晦・l
            rα曜’Dr，：乙Mikuni， M．1）．ノ
’1． A case ef malignant androblastoma manifested primarily in the spermatic cords bilaterally and
presumably secondarily in the left testis is presented． The patient， a 50－year－old man， was admitted
to our hospital on June 23， 1975， complaining of painless firm masses ． in the scrotum on both sides
of several ．Mtonths duration． There was no gynecomastia． Right inguinal orchidectomy was per－
formed on July 3，’ left inguinal orchidectomy on July 23， ahd the exStirpdtiori 6fthe meta’static nodule
from the skin of the left thigh on August 21， with postoperative chemotherapy with 5FU （250 mg ×23）．
This patient died on September 15， due to enlarged metastases about 2 months after the first opera－
tion．
2． Authors ceuld collect 70 cases ef androblasitoma from the literature up to the end of 1975 including
authors’ case， and a statistical survey’翌≠?made on 70 cases of androblastomas ’with a discUssion on
its clinical featgres， pathohistology， histggenesis， nomenclature and differential pathohistQlogy．
3． ln the age distribution androblastoma showed two peaks， the highest one at the age of Oev l year
and the other at 30．一一34 years． The youngest is 5 hours old and ’狽??oldest 90 years Qld．
4． GynecbMaStia’ hhs・’occurred’奄?15 ’盾?70 （21：40／o’j as a whole） in 11 of 60 （18．30／，） benign’ and in
．4 of 10 （400／o） ma！i．gnant’ tumors．
5・．Authg「s su血ma「ized．10 cases． of maligna蜘ndroblasto血a up t？．date includi・g a窺tho「s’case
and a discussigri was Made on’its’clinical features， pathohistology， therapy，”Prognosis， metastasis and
ptedisposing factors．
6． ln the literature’up to date， authors could not find a report of primary androblastoma in the sper－
matic cord， namely in an extratesticular site． Most probably， the tumor of authors’ case originated
from aberrant cell elements of the primitive gonadal blastema located in the spermatic cord．



















































（Ri法）は68 mptg／mlで（一）， NPN 25， BUN 14，
クレアチニン。．89，無機P3．7各mg／dl， Na l37， K
4．0，Gl 96， Ca 4．25各mEq／1．尿酸1．1，総コレステ
ロール正04，トリグリセライド42各mg／dl． VDRL
（一），W－R（一），TPH：A（一）黄疽指数4， GOT l5，
GPT 11，アルカリフォスファターゼ4．5， LAP 97，
LDH 403， TTT 1，総酸フォスファターゼ0・58，前立
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Hemisection of the tumor of spermatic cord
and norl皿al tcstis （right side）。
Fig．3． Higher power from the same slide as in
   Fig． 2． Solid cords or sheets of cells with
   indistinsuishable cytoplasmic borders， show－
   ing the granulosa－like appearance of the cells．















Fig． 2． The turnor of spermatic cord （right side）．
    The tumor was mainly composed of solid
    cord sor sheets of cells arranged in a diffuse






Same tumor as FiEs． 1一一3． Note the reti－
cu ums surrounding the individual cell－cords
－sheets and each tumor cell surrounded by
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Fig． 5． Hemisection of the tumor of spermatic cord， Fig． 6． The tumor of spermatic cord （left side）．
  testis and infiltrated vas deferens （arrow） Solid cords and sheets of tumor cells
  （left side）． （V． G．×50）．
ttttttttttiiii），／ttii“ii，iilillili・＃／，，IF，，iiiS
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Fig． 7． Higher pewer from the same slide as in
  Fig． 6． Sheets and cords of epithelium－












Fig． 8． The tumor of testis several atrophic semini－
 ferous tubules scattered by sheets of tumor
  cells （V． G．×50） （left side）．
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Fig．9． The metastatic tumor in the skin of the Fig．10． The metastatic tumor as in Fig．9． Most
  left thigh．                     of the tumor was composed of solid cords
                and sheets of cpithlium－1ike cells． Bands of
                丘brous tissue are rclativcly abundant in this



















































































































































































































































































































































































































































  tumor， SCT： Sertoli cell tumor， GrCT： gra－
  nulosa cell tumor， GST： gonadal stromal
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れており，Jonesら16）はSertoli ce11 tumor， Laskowski
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ce11s， granulosa cellsおよびSertoli ce11sなどによく
似た細胞がみられるが，時にはこれらの細胞のmixed
patternを示し，また時にはただ一種類の細胞増殖
（only one cell population）のみを含みうると述べて
いる．Collinsら31）はかれらのSertoli cell tumour，
Teilumのandroblastoma，およびMostofiらのtu－



























































治 療 の 内 容
発症後  術 後 手 術
帰
   後腹膜
除睾術リンパ転移巣摘除
   節郭清
放射線 抗 癌 剤
1 Mostofiら@（1959） 6ヵ月来 5ヵ月 死 十 十 一 一 一 『
2 Collinsら@（1964） 不 明 3ヵ月 死
不明
十 一 『 一 一
3      1‘
magyら 3週来 1 年 死
．盃





十 一 『 一 『
6 Hopkinsら@（1969） 不 明． 4 年Wヵ月 死 一 ．十
  十?煤i予防的）
ｹ骨（局所） 『
7 Talerman@（1971） 6ヵ月来 3ヵ月 死 一 十 一   十l径リンパ節 一 『
9 ．Morinら@（1975） 数年来 3 年Rヵ月 死 一 十 十  十逡?]移 一




lQ 三国らi1977）．数ヵ月来 2ヵ月 死 十
両側一
一  十逡?]移 一 5FU（±）



























































































































































 12×7×6  190 g
3）皮膚転移巣
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ヨ    のぼ  しサ    ロ   り バ           ロロね  ロロ   ヒ し    ロ ゐ ピみの                     ノドハハハ へ1，瞑鄙およひ鼠径リンパ即にメ弱⇔放刎線くOuUU周
照射，胸骨転移巣に対する局所的照射1である．化学
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